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はじめに― 阪神・淡路大震災でおこなわれた文化財レスキュー
大規模災害が発生し，被災地の文化財が危機的な状況に陥った際，文化財支援活動の体制が整え
られる。このような体制は，1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震を起因とする阪神・淡路









































































ばよいかは今後の大きな課題といえ，2016 年 4 月 14 日から断続的に地震が発生した熊本地震の文
化財等レスキュー事業においても，この課題への取り組みの必要性を強く感じた。










以上 , ここでは東日本大震災での文化財レスキューの体制及び応急措置という 2 つの課題につい
て取り上げたが,これらの課題が生じる要因として,文化財レスキューという活動の到達点が曖昧に
なっているのではないかと考える。文化財レスキューの活動は,前述したように救出,一時保管,応急








































































































































けられた。展示会は，大阪では民博を会場に 2012 年 9 月 27 日から 11 月 27 日，東京では国文研を



















人と防災未来センターは，2002 年に人防災館，2003 年に人未来館を開館し，その後，2010 年に
両館を統合して，人と防災未来センターとして再開館した施設である。施設の設置目的は，1995 年

















「中越メモリアル回廊」は，やまこし復興交流館「おらたる」が 2011 年 10 月 23 日に開館したこと
を受けて完成した施設群である。これらの施設群は，2004 年 10 月 23 日に発生した中越大震災の記












写真 6　長岡震災アーカイブセンターきおくみらい 写真 7　おぢや震災ミュージアムそなえ館
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キュー展ｉｎ鮎川」と題して，石巻市鮎川の旧牡鹿公民館で 2012 年 8 月 12 日から 14 日まで開催し，
約 150 名の来場者があった。続いて「文化財レスキュー展ｉｎ仙台」として，せんだいメディアテー




度にも継続され，再び旧牡鹿公民館において 2013 年 8 月 13 日から 15 日まで，「牡鹿半島のくらし
展ｉｎ鮎川」を開催した。この展示では会場で展示するだけではなく，高台にある老人ホームとデイ
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し展ｉｎ仙台」を 2014 年 1 月 10 日から 1 月 13 日まで開催した。なお，この活動は，2016 年度の現
在も継続して実施されている。
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“Cultural asset rescue,” performed for cultural assets damaged in disasters, started in Japan with 
the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster of 1995. Cultural asset rescue has been performed in 
the years since according to the circumstances of the disaster-stricken area every time a disaster oc-
curred, including earthquakes and flood damage. A repertoire of actual cases have been built ［Murata 
2014, Nakamura 2014, Hidaka and Uchida 2014］. The Great East Japan Earthquake Disaster oc-
curred in 2011, approximately 15 years after the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster, and what 
could be called the culmination of cultural asset rescue up to that time was set in motion.
Cultural asset rescue for the Great East Japan Earthquake Disaster was performed over a larger 
disaster-stricken area and for a greater amount of affected cultural assets than ever before experi-
enced in cultural asset rescue, with a support system of a national scale for the first time since the 
Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster. This cultural asset rescue, which took place over the two 
fiscal years 2011 and 2012, utilized the experience gained from the Great Hanshin-Awaji Earthquake 
Disaster and in cultural asset rescue implemented in disasters since, can be pronounced to have 
achieved major results. However, cultural asset rescue in the Great East Japan Earthquake Disaster 
was also one which revealed some issues to consider for future large-scale disasters.
This paper raises issues about the system for cultural asset rescue for the Great East Japan Earth-
quake Disaster, which the writer personally participated in, and reveals the importance of the role of 
prefectural museums and art museums of the prefecture of the disaster-stricken area, which would be-
come the base facility for the cultural asset rescue. Next, it focuses on the expression “cultural assets 
etc.” indicated as the target of cultural asset rescue and presents the writer’s view. Further, it indicates 
a way of utilizing exhibits as one method for the cultural assets which were the target of cultural as-
set rescue to be used as cultural assets of the region once more and suggests the necessity and pos-
sibilities for implementation for these cultural assets of the region to be utilized and preserved in the 
region in ordinary times as well.
Key words:  cultural asset rescue, Great East Japan Earthquake Disaster, Great Hanshin-Awaji Earth-
quake Disaster, disaster exhibit, regional cultural asset
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